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大規模な「敬語と敬語意識の調査」を指す。第 1次は 1953年（昭和 28年），第 2次は 1972


















































































































regression model of variant preference in Japanese kanji: An integration of mere exposure effect 









method’ and koine-formation: A case of the Karafuto dialect in Sakhalin. (Dialectologia 2, 
2009)，「敬語研究と実時間的言語変化研究との接点を求めて」（共著，『社会言語科学』11，2008），「海
と方言―島の間の方言の伝播」（『日本語学』24，2005）．
社会活動：Methods international steering committee, ISDG (International Society for Dialectologists 
and Geolinguists) scientifi c committee, FEL (Foundation for Endangered Languages) executive 
committee, 日本語学会庶務委員，変異理論研究会世話人．
¹ここで紹介したモデルは，すでに共通語化の予測にも使われており，たとえば，以下の論文が公刊さ
れている。横山詔一・真田治子（2010）「言語の生涯習得モデルによる共通語化予測」『日本語の研究』
6(2): 31–45.
